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日ajimeKimura and Kokichi Miyagi 
Abstract 
The object of this study was to五ndexpermentally the exact physical prop巴rtiesof the above 
meintioned system. The kind of physical properties obs己rvedare the density， viscosity， surface 
tension of sodium phenolate solutions， and the electromotive force， reaction heat of sodium phenolate-
carbon dioxide systems， whos巴 dataare useful for the analysis of th巴 abovementioned absorption 
kinetics and equipment designs. Diffusion coe伍clentar巴 calculated，using such data obtain巴das 
above. The data are presented in Table to 2 and Figures to 8. Furthermore， some discussions 
are thermodynamically made on electromotive force or reaction heat. 
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計算したc すなわち，電解質である点と溶媒和性の強い点を考慮し， 250C Vこ於ける [C6H5u-l
のイオシ電気伝導度を 3.3mhoとし，DL=1.09x105を算出し，F=T/D，μ=2.73x 107より







ジョメータ ~p で測定すれば一定の値を得る。 比の時の液分析を行ない分解率を求める。 比
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線となる。この曲線[こ Tニ 2930Kで切線を引けば E=A-BTで
LiH2930Kニ -23.074nA Kcal/mol 
LiS 2930Kニ23.074nB Kcal/mol deg 
となり，比の系の反応熱 LiHが求まる。函より
A=0.5104 volt， B= -0.00034 
であり nニ 2とすれば反応熱 LiH二一41.6Kcal/molとなる。なお熱力学的に [C6H50H]sの生成
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